





















Law and Genetics: "Designer Babies" and Gay Couple's Biological Children: (Im)
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研究成果の概要（英文）：1st Part on "Designer Babies" Designer Babies were actually born in China in
 November 2018, without ethical (“ELSI”) endorsement by the Chinese Government.  Dr. Hey, who 
carried out this project, is not able to publish a research paper thereon.  The result of present 
research was reaffirmation of Wada’s papers, that: Solution of such problems has to be provided by 
inter-disciplinarily, also by policy to find unknown and new problems, to discuss them, and have 
practical solutions in stock.  If we “let it go,” we will have 21st Century with designer babies. 
 We must decide on domestic and international levels.
2nd Part on “Gay Couple's Biological Children”: Dr. Jacob HANNA of Israel’s public promise that 
“by 2017, biological children of gay couples will be possible,” was not kept.    Therefore, the 
main results of this research is also “find unknown and new problems, discuss them, and have 














様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
(1) デザイナー・ベビーへと導く最新遺伝子工学の発展、法的規制の要否と規制内容の研究： 
2015 年 4 月、中国チームが世界で初めてヒト受精卵を最新技術である「ゲノム編集」CRSPR/Cas9
により遺伝子改変し、「デザイナー・ベビー」への道を拓いた（Puping Liang et al, 





初めて詳細に論証した。しかし 2015 年 9月中旬には、イギリスの遺伝子工学者が、自らもヒト
受精卵のゲノム編集・遺伝子改変の研究申請を行った。米英中の National Academy of Sciences




2014 年 12 月 24 日、イギリス・イスラエルの共同研究チームは、「男性の iPS 細胞・ES細胞か
ら、2 年以内に卵子を作製できる」遺伝子工学技術の完成を発表した(Naoko Irie, et al., 
"SOX17 Is a Critical Specifier of Human Primordial Germ Cell Fate," Cell 160, 253–268, 
January 15, 2015)。これにより 2016-17 年には、ゲイ・カップルの片方の精子、もう片方の卵
子を受精させて、双方と血のつながった実子の出生が可能となると予測されていた。さらに京
都大学は 2015 年 7 月にヒト iPS 細胞から精子・卵子を作製するより具体的過程を実験で実証し
ていた(Sasaki et al., "Robust In Vitro Induction of Human Germ Cell Fate from Pluripotent 
Stem Cells," Cell Stem Cell. 2015 Aug 6;17(2):178-94)。NHK テレビは「同性間の子」の重



















(*) YouTube で、現時点でも 36 分余りの英語の発表を視聴できる； 
https://www.youtube.com/watch?v=0jILo9y71s0 
 
１(2) については、平成 29 年度に、イギリスのケンブリッジ大学で、この研究を行っている入
江奈穂子研究員の Dr. Azim SURANI 研究室を訪問し、現場での研究の進捗状況を確認すると同
時に、入江博士と意見交換を行った。さらに同年末、日本の理研･多細胞システム形成研究セン
ター(Center for Developmental Biology; CDB;神戸）での国際学会「The CDB Symposium 2017, 
Towards Understanding Human Development, Heredity, and Evolution」で再び入江博士・Dr. 
SURANI と研究の現状を確認するとともに、講演者の 1人、生殖細胞の発生学の世界的権威でも
ある京都大学・斎藤通紀教授からも助言をいただいた。加えて、平成 29年 6 月には、香港で開
催された国際的に権威ある研究会、”Gordon Research Conferences” の内、１(2)に直結する 
“Germinal Stem Cell Biology”がテーマの学会に招かれ、斎藤教授、入江博士、彼女の共同
研究者でもあるDr. SURANIも参加した中で学科発表を行い、多くの貴重な意見・助言を受けた。
さらに日本分子生物学会員となり、同年 12 月には、日本生化学会との合同”Conbio2017”学会




































Cohen 2018_Science_”What now for human genome editing？” 
Cohen 2019 March Science_”Moratorium for germline editing splits biologists” 
Daley et al 2019_NJM_”After the Storm—A Responsible Path for Genome Editing” 
Kuersten et al 2019 _Nat. Biotech_ “Ten ways in which He Jiankui violated ethics” 
Meyer 2018_Working Paper_”Irresponsible research？ Dis-qualifying the gene editing of 
human embryos” 
O'Neill et al 2019, “Live births following genome editing in human embryos：a call for 
clarity, self-control and regulation” 
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② [発表者名] Mikihiko WADA, [発表課題] “Designer Baby: Imminent than ever… & 
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加藤新太郎他編『実務精選 60 離婚･親子､相続事件判例解説』(査読なし) 2019 年 100－101 頁 
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※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実
施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する
見解や責任は、研究者個人に帰属されます。 
